





The subject of the occupation ethics in care worker training 
-Student' s self-evaluation and occupation ethics-
Sumie Endo 
It has been 20 years since the care worker was created. In ]apan， about 548，000 possess a care worker certificate 
(as of the end of 2006). Of these， 240，000 people work as a professional care workers. At senior community homes， 
about 40% of the staff possesses care worker certificates. In addition， 20% of private residence care workers 
possesses a certificate. Care workers form the core of， and help to develop the places they work in. Recently， there 
has been a trend where care workers treat their employers inappropriately， and in some situations， with abuse. 
Furthermore， some companies have strained the use of nursing care insurance by asking unreasonable requests. 
At the root of al of this is not only is the issue of personal ethics， but also the code of ethics for the currently 
practicing professiona1. The care workers place of work can be considered that of heavy labor. In this environment， 
an outsider is beUer suited to gain an appropriate perspective of what care workers ethics should be， and from this 
perspective it is easy to see that it is ve可 dificultto supply professional support in such an environment. 1 think 
that there may be a limit in entrusting care workers code of activity to only a personal sense of responsibility and 
independence of wil1. It is important that ethics education for care workers start in the vocational schools， and 
even continue through the professional years. There needs to be consistency in ethics education throughout a care 
worker's career. In order to support such formative and continuing ethics education， it is necessary to establish an 
appropriate curriculum and teaching method for such c1asses. 
In this thesis， 1 go over the ethics for professional and the ethic education. 1 introduce a part of the ethics 




























索した。本稿の構成は， 1.介護福祉士と職業的倫理， 2 


























































































































































































































3は10名の学生を対象とした。学年 1は介護実習 1(2 
週間)終了後の2回生次に，学年2及び3は介護実習 I
前半(2週間)終了後の 2回生次4月と介護実習 I後半
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図6 判断基準の比較
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V 専門的技術 点数
1 .利用者の方との聞に適切な人間関係が築ける
2 利用者の現在の生活や生活の歴史を理解することができる
3. 問題解決の方法について，創造的・効果的に工夫ができる
4. 利用者の方の残存能力や意欲を引き出すよう心がけている
5. 個々の利用者に応じた介護援助を展開することができる
6. アセスメントを行い 介護援助計画を立案することができる
合計点
百 専門職団体との関係など 点数
専門職団体がどのような活動しているか知っている
2 専門職団体に所属する意味を理解している
3 介護福祉士を資格・業務に関する法的根拠を知っている
4 専門職団体に所属することは自己規制につながると思う
5. 専門職団体を通して介護福祉士全体のレベルの向上を図ることは大切だと思う
6 将来自分も専門職団体に入りたいと思う
合計点
理教育・自己研鎮 点数
実習では専門誌や専門書などを参考にした
2 実習指導者・職員及び実習学生と適切な人間関係が築ける
3 講演会や研修会にできるだけ参加したいと思った
4. 介護福祉に関する最新の情報を入手するよう心がけている
5 実習中に生じた疑問点、などを解決する方法を知っている
6. 自己の課題を理解している
合計点
2. 点数をグラフ化してください。
3. あなたにとって今後の課題はどのようなことですか。
